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Abstract 
The effect of the wall of packed tower on mass transfer was studied巴xpenm巴ntlyon dissolution of b巴nzolc
acid sph巴resto wat巴rin packed bed of annulus in the range l.42 < Re < 183 
The results obtained were呂sfollows 
1) Void fraction at any height of packed bed of annulus is larg巴rat the near parts to the wall of packed annulus 
than at the middle of annulus. Near the wall the concentration of the flowing solution wぉ lowbecause of 
high rate of flow and sma!! interfacial area 
2) It was shown from the experimental results that the correlation betweenεjM and Re could巴xplainthis 
dissolution phenomenon better than that between jM and Re. Furthermore， by means of correcting property 
th巴interfeccialarea， the relationship betw巴enεjMandRe could be expressed by single equation， regardless 






























2. 2. 1 空間率
充填層内の平均空間率εは次式で表わされる。
三 1 笠:'7['dt 

















1-ε。二{(1-，s)(1-W2)}/{(1-1.12 y)2+ Y(1. 62-1. 06 y)-W2(1 + 1.40Z)2 
+W2Z(2.03+1.65Z)} (2) 












2. 2. 2 固液接触表面積






























dN二 kLOp Sdh(cs-c)二 ufSdc (10) 
層入口(添字 1)および層出口(2 )の間で上式を積分して整理すると， C1= 0故
五l二子rf.-1n Cs opYl Cs-C2 (11) 







j~ = 5; 52.58 =ま(合)0.58
本研究では JM因子，j~因子を用いて実験結果を検討した。
2. 2. 5 その他の数値
レイノルズ、数には粒子基準，空筒速度を用いた
Rp= dPUf P -
μ 
とめを Eで補正した修正レイノルズ数































平均濃度使用の場合 環状路中央音[5 外管内壁付近 内管外壁付近
1Mニ 2.08(Re)-2/3 jMo=2.80 (Re)←213 jMl=1.25(Re)-2i3 jM2=0.82 (Re)-213 
JM二 2.25(Re)-2/3 jMo=2.80 (Re) 山 jM! =1.28(Ret2!3 JM2二 1.00(Re)-2!3 
jM=2.00 (Re)-213 )MOエ 2.85(Re) -213 jM!=1.23(Ret213 JM2士 0.98(Re)-213 
ら離れるとともに流量が多くなり，かつ菌液接触界面が減少するためと考えられる。挿入する
内管径を 3.2，4.0 cmと変えた場合にも同様の結果であった。
3， 2 物質移動1M悶一子と Re数の関係
内管に外径4.0cmの管を挿入し，外管内壁，内管外壁の影響を受けやすい部と影響を受けな













h (ν¥ 3 __ ( dp' Uf ¥ 3 ( -ーiα い王子~) (17) 
Uf ¥Lノ/ ¥ν/ 1O' 
@ 
が得られ，これより














Uf (cmJsec ) 




5. 4 Sh数と Re数， Sc数の相関式
JM因子と Re数との相関とともによく試
みられる Sh数と Re数， Sc数との相聞を 103 
調べた。式 (16)から
S h oc S~/3. R~/3 (20) 
五二u、







れ，本実験から Sh数が Re数の 1/3乗に
比例することが確かめられた。 図6 Sh数と Re数との関係
Shニ 20m/3 (21) 
同じように
Sh=2. OS~/3. R~/3 (22) 
3. 5 他の整理法との比較




平均濃度使用の場合 環状路中央部 外管内壁付近 内管外壁付近
jM二1.95(R~)-066 ji40二 3.10(R~)-O 日 1ふ =1. 05(R~) 一 0.66 jん2=0.68(R~)-O.66 
jん=2.10(R~)-O 師 jんo二 3.00(R~) 附 jムニ1.2(R~)-O.66 j:W2=0.90 (R~)-O.66 
}Mこ 145(R~)-O 出 JMO二 3.00(R~) 一 0 回 j:W， =096(R~) ー0 同 fiダ2=0.84(R~)-O.66 




平均濃度使用の場合! 環状路中央部 | 外管内壁付近 内管外壁付近
EりjM=ベ0.95(Rιe一2日3 ε f川M削G二 11口1(ぽRιe)仰 |μεlj川肌=Ofi“6(Rιe一2川 3 ε2j附ニ寸0.4幻7(ぽRιe)円2釘/
E向jM=二 1.00(Re)-21' εjMG=110(Re)Mlcjmニ 0.70(Re)日 |ρj的 =0臼 (Re)-213






















内管径 平均濃度使用の場合 外管内壁付近 内管外壁付近
意味をもつが，表4に示した補正
4.0 cm 0.86 0.60 0.42 
係数は更に管壁の有無による固液 3.2 cm 0.91 0.64 0.53 

























Cs :安息香酸飽和濃度 (g/cm') 
Cl :送入液濃度 (g/cm') 






























Di:内管外径 (cm) R~ 修正レイノルズ数 (-) ν:動粘度 (cm2/sec) 
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